













UN Collective Security and Japan: the Transformation
of the Japanese Government Interpretation of Japanese




This article reviews the transformation of Japanese Government interpretation of its parti-
cipation in UN Forces from 1952, when Japan applied for the membership in the UN, to 1990.
The article makes it clear that Article 9 of the Japanese Constitution has not necessarily
prohibited the participation of the Self Defence Forces in UN Forces of the UN Chapter 7 in
Ikeda and Sato Cabinets in the 1960's.
But this Japan's interpretation of Article 9 has not been clearly stated in the Diet since
then.
How persuasive this interpretation of Article 9 will be, will depend on whether or not
operation under UN control is considered an act of Japan as sovereign state or an act on
behalf of the UN.
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年10月、 2-8貢、 「自衛隊の国連軍参加と憲法・自衛隊法との関係」 『時の法令』第382号、昭和36年3月、 42-45貢、
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釈」 『ジュリスト』、昭和28年2月1日号、 6-7貢、 「戦争放棄をめぐる論議」 『ジュT)スト』昭和32年5月15日号、 71











































































































































































































































































































































































































































































































































































































56)軍事参謀委員会に関する国連憲章第47条の解釈については、 Bruno Simma (ed.) , The Charter of the UnitedNa-
tions A Commentary, Oxford University Press, 1974.pp. 644-651.
57) Rゆort by the Millぬry Staff Committeeわthe Securi,かCouncil on the General Principles Governing the Organiza-
tion of the Armed Forces made available to the Securi,砂Council by Member Nations of the United Nations, April,
30, 1947.指揮についての規定は第38条から第40条0
58)国連軍の指揮の現状から小沢調査会答申の問題点を鋭く指摘したものとして、神余隆博『新国連論』大阪大学出版
会、 1995年、 122-125頁。なお、 PKOの指揮権については、 Berdar, M.R., The United Nations System of
Command and Control of Peacekeeping Operations, The International Spectator, Vol.XXXI, No.1, Jan.-
Mar.1996, pp.13-24, McCoubrey, H.and N.D.White, The Blue helme松　　　　　ion of United Nations


















59)大沼保昭「『平和憲法』と集団安全保障」 (2) 『国際法外交雑誌』 92巻2号、 62-85頁。大沼教授は21世紀を目指して
現寮法全体を見直す改患論義の必要性を示されている。
60)鴨武彦『世界政治をどう見るか』岩波書店、 1993年、 208貢。
